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Abstract : This paper describes effect of restraint of alkali silica reaction (ASR) by adding a 
small amount of chemical materials. In general, the measures for restraining the ASR are the 
total alkali content (under 3.0 kg/m
3
) and the use of mixed cement (blast-furnace slag 
cement type B or C, fly ash cement B or C). However, it is necessary to use more than a 
certain quantity (for example: 100 kg/m
3
). Therefore the development of the materials which 
can restrain ASR by adding a small amount is expected. In the experiments, mortars were 
made using ordinary portland cement, restraint materials and 4 types of reactive aggregates 
(2 types of chert, andesite, slate). Effects of restraint of 3 types of chemical materials were 
examined. They are the calcium propionate, the lithium-based compound and the 
aluminum-based compound. As a result, the expansions of mortars were restrained by the 
addition of the calcium propionate of 1.8 % in cement weight and also were restrained by 








起こす現象である 1)。ASR はアメリカの Stanton によっ
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 ２・１ 使用材料 
  















































 ２・２ 配合 
 
































































チャートYo 304 143 2.13
チャートSa 188 102 1.84
粘板岩 214 69 3.10
安山岩 255 120 2.13







































































































































































































































































はみられない。図２のチャート Yo モルタルは、材齢 30
日から著しい膨張を始めて、材齢 150 日で膨張が収束し
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図 11、図 12、図 13 に示す。チャート Yo(図 10)、チャー







 ３・１・４ フッ化アルミニウム添加モルタルの膨張挙動 
 フッ化アルミニウムを添加したモルタルの膨張挙動を
図 14、図 15 に示す。チャート Sa の場合、添加率 2.5%
は、材齢 40 日から膨張し、抑制効果はみられない。5.0%














図 16 化学物質別の膨張抑制効果の比較 






















図 17 化学物質別の膨張抑制効果の比較 






































































































動(膨張倍率 0.25 倍の位置)し、抑制できている。 
 各種化学物質を添加したチャート Sa、安山岩モルタル




















 ３・２ カレットを使用したモルタルの実験結果 
 


























































 図 20 にアルミニウム系化合物添加モルタルの膨張挙
動を示す。水酸化アルミニウムを添加したモルタルは無
添加と同じ膨張を示し、抑制効果はみられない。フッ化
































LiNO2 1.0% LiNO2   2.0%
LiNO2   3.0% Li2CO3  1.0%



















































 ３・２・６ 各種化学物質の膨張抑制効果の比較 
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